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This paper proposes a current measuring system using a tiny sensor based on a rogowski coil and an analog circuit. 
The sensor picks up a switching current and the analogue circuit converts it to an out put signal following the output 
current of a converter. The system can detect not only ripple component but also dc component of the output current, 





















図 1 電流センサを内蔵した IPM のイメージ 





























図 2 提案システムのインバータへの応用 








図 3 出力電流波形再現の手法 





















図 4 実験回路 
Fig.4. Experimental circuit 
 
表 1．実験回路のパラメータ 




力信号  (𝑑𝑖/𝑑𝑡 ) は不完全積分回路により電流ピーク値
𝑖peak1、 𝑖peak2に変換される。ピークトラッキング回路によ
り𝑖peak1、 𝑖peak2を保持し、電流波形を出力する。 
図 6 および表 2 に使用したセンサとセンサの仕様を示
す。測定箇所にセンサを、向きを互い違いに 2 つ設置し反
Power supply Ed 30 V 
Capacitance Cd 1000 μF 
Inductance L 825 μH 
Capacitance C 1000 μF 








図 5 出力電流ピーク検出のシステム構成 
Fig.5. System diagram of detecting a peak current 
 
 
図 6 超小型 PCBセンサ 
Fig.6.Ultra tiny PCB-sensor 
 
表 2 使用した PCBセンサの仕様 
Table.2. Specification of PCB sensor 
 













図 7 不完全積分回路 
Fig.7. Incomplete integration circuit 
表 3 積分回路の定数 
Table.3. Parameter of the incomplete integrate circuit 
Resistance  Rs 33 Ω 
Resistance Rf 33 kΩ 
Capacitance  Cf 100 pF 
Time Constant CfRf 330 ns 
 
PCB センサにから不完全積分回路に入力される信号は、




























実験において、 (6)式の利得は𝑅𝑠𝐶𝑓 = 2.56 である。 








図 8 ピーク値検出回路 
Fig.8. Peak current tracking circuit 
 
表 4 ピーク検出回路の回路定数 
Table.4. Peak tracking circuit elements 
Resistance Rd 11 MΩ 
Capacitance Cp 1 nF 
 
 
Inner diameter 10.8 mm 
Outer diameter 12.8 mm 
Thickness 0.6 mm 
Mutual inductance 










図 9 ピーク検出回路のリセットタイミング 















図 10 にパワーデバイスの Duty 比を 25％から 28％に変








（a）By the commercial current sensor           （b）By the proposed system 
図 11 出力電流波形(duty 25% to 28%） 




   
（a）By the commercial current sensor           （b）By the proposed system 
図 10 スイッチング周波数変化時の電流波形 
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（a）By the commercial current sensor           （b）By the proposed system 
図 12 出力電流波形(duty 28% to 25%） 
Fig.12. Waveform of output current(duty 28% to 25%） 
 
 
 
